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入 隊 し た。 曺 秉 相 に つ い て は、 /엮
『 』 １ ， ， ，1986 ，
89 . Kyeong-Hee ChoiはAnother Layer of the Pro-



















対応する。Gi-Wook Shin, Ethnic Nationalism in 
Korea:  Genealogy,  Politics,  and Legacy





or Traitorous Collaborator? Reassessing Yun 
Ch’iho’s Colonial Activities in Contemporary Japan-
Korea Relations,” Journal of Colonialism and 
Colonial History）（e-journal, December 2006）。
Koen de Cuesterは朝鮮人の協力について幅広く
扱っている（“The Nation Exorcised: The Historiography 
of Collaboration in South Korea,” Korean Studies 
25, no.2, 2001, 207-42.）。否定的な価値評価につい
ては反民族問題研究所編集の全三巻『  
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， ，1986，196 .
８）徐「徴兵制実施と半島人の感激」56頁。
９）Lawrence Jamesの The Rise and Fall of the 






10）Bruce Cumings, The Origins of the Korean 
War: Liberation and the Emergence of Separate 
Regimes, 1945-1947 （Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 1981）， 7. 〈ブルース・カミンン
グス『朝鮮戦争の起源』第一巻（解放と南北分断
体制の出現 1945年-1947年）鄭敬模／林哲共＝訳
（ 影 書 房、1989年 ）42頁。〉 以 下 も 参 照 の こ と。
Gregory Henderson, Korea: The Politics of the 
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埼玉学園大学紀要（人間学部篇）　第13号
Vortex （Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1968）， 72; な ら び に Carter J. Eckert, Ki-
baik Lee, Young Ick Lew, Michael Robinson, and 
Edward W. Wagner, Korea Old and New: A 




ランド ‐ アイルランド関係と日本 ‐ 朝鮮関係の
類似性を示唆する。Korea’s Place in the Sun: A 
History （New York: W. W. Norton, 1997）， 140.
11）Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism 
（Orlando: Harcourt Brace, 1979）， 223. 〈ハナ・アー
レント『全体主義の起源』２（帝国主義）大島通
義／大島かおり共訳（みすず書房、1972年）。〉
12）Michael Hechter, Internal Colonialism: The 
Celtic Fringe in British National Development, 
1536-1966 （Berkeley: University of California 
Press, 1975）.
13）Harold Wolpe,  “The Theory of  Internal 
Colonialism: The South African Case,” in Beyond 
the Sociology of Development: Economy and 
Society in Latin America and Africa, edited by 
Ivar Oxaal, Tony Barnett, and David Booth 
（London: Routledge & Kegan Paul, 1975）， 231. 
Elia T. Zureik, The Palestinians in Israel: A 
Study of Internal Colonialism  （London: 
Routledge & Kegan Paul, 1979）も参照のこと。
14）Partha Chatterjee,  The Nation and Its 
Fragments: Colonial and Postcolonial Histories 
（Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
1993）, 14.
15）Partha ChatterjeeはNationalist Thought and 
the Colonial World: A Derivative Discourse 





Ernest Gellnerの Nations and Nationalismを 引 用
する。
16）Benedict Anderson, Imagined Communities: 
Reflections on the Origin and Spread of 











19）John D. Fage, “British and German Colonial 
Rule: A Synthesis and Summary,” in Britain and 
Germany in Africa: Imperial Rivalry and 
Colonial Rule, edited by Prosser Gifford and 
William Roger Louis, 691-706 （New Haven, Conn.: 
Yale University Press, 1967）.
20）イギリスはその多くの外部的植民地の獲得を植
民地の中の「宝石」であり「生命線」であるイン
ド を 守 る た め に 必 要 で あった と 正 当 化 し た。












23）Edward W. Said, Orientalism （New York: 




M. Collingham, Imperial Bodies: The Physical 
Experience of the Raj, C. 1800-1947 （Oxford: 
Polity, 2001）， ７参照。
24）Collingham, Imperial Bodies, ２より引用。
25）Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, 
translated by Charles Lam Markmann （New York: 




大 学 出 版 会、1988年 ） とRonald P. Toby, State 
and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia 
and the Development of the Tokugawa Bakufu 






27）Brett L. Walker, The Conquest of Ainu Lands: 
Ecology and Culture in Japanese Expansion, 
1590-1800 （Berkeley: University of Press, 2001）
〈ブレット，ウォーカー『蝦夷地の征服1580-1800
──日本の領土拡張に見る生態学と文化』秋月俊
幸訳（北海道大学出版会、2007年）。〉; George H. 
Kerr, Okinawa: The History of an Island People 
（Rutland, Vt: Charles E. Tuttle, 2000）．
28）Kenneth B. Pyleはこの文献についてThe Making 
of Moden Japan （Lexington, Mass.: D. C. Heath, 
1996）， 71-74で書評をしている。
29）たとえばCarol Gluck, Japan’s Modern Myths: 
Ideology in the Late Meiji Period （Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 1985）; Byron 
Marshall, Learning to Be Modern: Japanese 
Political Discourse on Education （Boulder, 
Colo.: Westview, 1994）; Sheldon Garon, Molding 
Japanese Minds: The State in Everyday Life 
（Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
1997）; Takashi Fujitani, Splendid Monarchy: 
Power and Pageantry in Modern Japan 
（Berkeley: University of California Press, 1996）; 
そして Tessa Morris-Suzuki, Re-inventing Japan: 





and security of the nation depend first upon the 
protection of the line of sovereignty （shukensen） 
and then the line of advantage （riekisen）．If we 
wish to maintain the independence among the 
powers of the world at the present time, it is not 
enough to guard only the line of sovereignty; we 
must also defend the line of advantage.” Pyle, The 
























』 ， ，1985, 12-44
も参照。海野福寿『韓国併合史の研究』東京、岩
波 書 店、2000年: Hilary Conroy, The Japanese 
Seizure of Korea, 1868-1910: A Study of Realism 
and Idealism in International Relations 
（Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 
1960）; and Peter Duus, The Abacus and the 
Sword: The Japanese Penetration of Korea, 















35）Young Ick Lew, “Yüan Shih-k’ai’s Residency and 
the Korean Enlightenment Movement （1885-94）, 
Journal of Korean Studies 5 （1984）: 63. C. I. 
Eugene Kim and Kim Hankyo, Korea and the 
Politics of Imperialism, 1876-1910 （Berkeley: 
University of California Press, 1968）， 64-65も参照。
36）Kirk W. Larsen, Tradition, Treaties, and Trade: 
Qing Imperialism and Choson Korea, 1850-
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Center, 2008）， 161-62.
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Scribner’s Sons, 1904）， 25-26.
38）Howard K. Beale, Theodore Roosevelt and the 
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Rise of American World Power （Baltimore: Johns 
Hopkins, 1969）， 319. Fred H. Harrington, God, 
Mammon,  and the  Japanese  （Madison : 
University of Wisconsin Press, 1966）も参照。合
衆国使節団団長としてのアレンの報告書について
は、Scott S. Burnett, ed. Korean-American 
Relations: Documents Pertaining to the Far 
Eastern Diplomacy of the United States, vol. 3: 
The Period of Diminishing Influence, 1896-
1905 （Honolulu: University of Hawai’i Press, 1989），
155-93, を参照のこと。
39）“An Important Talk on Annexation,” The Japan 
Times （August 30, 1910）．
40）James B. Palais, Politics and Policy in 
Traditional Korea （Cambridge, Mass.: Harvard 






Confucian Statecraft and Korean Institutions: 
Yu Hyngwn and the Late Choson Dynasty 
（Seattle: University of Washington Press, 1996）， 
1004.
41）Martina Deuchler, Confucian Gentlemen and 
Barbarian Envoys: The Opening of Korea, 
1875-1885 （Seattle: University of Washington 
Press, 1977）， 222-23.
42）Shin Yong-ha, Modern Korean History and 
Nationalism, translated by N. M. Pankaj （Seoul: 
Jimoondang, 2000） 139-40 ;  Vipan Chandra, 
Imperialism, Resistance, and Reform in Late 
Nineteenth-Century Korea: Enlightenment and 
the Independence Club （Berkeley: University of 
California Press, 1988）， 215.
43）李泰鎮『東大生に語った韓国史』鳥海豊訳（東
京、明石書店、2006年）。Yi T’ae-Jin， The Dynamics 
of Confucianism and Modernization in Korean 
History （Ithaca, N.Y.: East Asia Program, Cornell 
University, 2007）．特に第３部も参照のこと。
44）この理解は1868年の明治維新以前から見られた。
Donald Keene, The Japanese Discovery of 
Europe, 1720-1830 （Stanford, Calif.: Stanford 
University Press, 1952）， 176-204. な ら び に Bob 
Tadashi Wakabayashi, Anti-Foreignism and 
Western Learning in Early Modern Japan: The 
New Theses of 1825 （Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1991）参照のこと。
45）Eric Hobsbawm, The Age of Empire, 1875-




例については、以下参照。Ronald P. Toby, “Carnival 
of the Aliens: Korean Embassies in Edo-Period Art 
and Popular Culture,” Monumenta Nipponica 41, 
















と。Raymond F.  Betts ,  Assimilation and 
Association in French Colonial Theory, 1890-
1914 （New York: Columbia University Press, 
1961）. な ら び に Eugen Weber, Peasants into 
Frenchmen: The Modernization of Rural 
France, 1870-1914 （Stanford, Calif.: Stanford 







る 素 晴 ら し い 紹 介 を 参 照 の こ と。Colonial 
Modernity in Korea （Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1999）， 1-18.
50）台湾の植民地史研究者たちはこの問題に対して
もっと積極的である。以下参照。Leo T. S. Ching, 
Becoming “Japanese”: Colonial Taiwan and the 
Politics of Identity Formation （Berkeley: 












Frank P. Baldwin Jr., “The March First Movement: 
Korean Challenge and Japanese Response” （Ph.D. 
diss., Columbia University, 1969）. 長田彰文『日
本の朝鮮統治と国際関係──朝鮮独立運動とアメ
リカ』（東京、平凡社、2005年）ならびにDae-
yeol Ku, Korea Under Colonialism: The March 
First Movement and Anglo Japanese Relations 
（Seoul: Seoul Computer Press for Royal Asiatic 
Society, 1985）.
52）Dong Wonmo, “Japanese Colonial Policy and 
Pract ice in  Korea,  1905 -1945 :  A Study in 
Assimilation” （Ph.D. diss., Georgetown University, 
1969）; Dong Wonmo, “Assimilation and Social 
Mobilization in Korea,” in Korea under Japanese 
Rule ,  edited by Andrew C.  Nahm, 146 -82 
（Kalamazoo: Center for Korean Studies, Western 
Michigan University, 1973）. 長田彰文は『日本の
朝鮮統治と国際関係』の中で、三・一運動までの
日本の植民地政策について検討している。
53）Duus, The Abacus and the Sword, chap. 11 参
照。
54）英語による主な研究は、Michael Edson Robinson, 
Cultural Nationalism in Colonial Korea, 1920-
1925 （Seattle: University of Washington Press, 
1988）; Kenneth M. Wells, New God, New Nation: 
P r o t e s t a n t s  a n d  S e l f - R e c o n s t r u c t i o n 
Nationalism in Korea, 1896-1937 （Honolulu: 
University of Hawai’i Press、1990）. な ら び に
Shin, Ethnic Nationalism in Korea.
付記
　　本邦訳は、Mark E.Caprio, Japanese Assimilation 
Policies in Colonial Korea, 1910-1945, University of 
Washington Press, 2009の序章の部分を翻訳した
ものである。我々三人は日本支配下の朝鮮半島の
状況を知るために、さまざまな論文の輪読会を続
けてきたが、昨年から読み始めたのが、カプリオ
氏のこの書物であった。最終的には本書全体の翻
訳を考えているが、まずはその序章のみを埼玉学
園大学の紀要に掲載してもらうことにした。なお、
この輪読会には埼玉学園大学の卒業生である鬼木
順子氏も参加されている。この邦語訳を作られた
のは、李慶姫氏と徳間一芽氏であり、赤阪は二人
の訳文を調整し、用語を統ーしただけであること
をお断りしておく。
